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scale）Pre：6.36±0.64，Post：4.86±1.00で あ り， 有
意な差が認められた。大腿周囲径（R）Pre：47.06±
4.90cm，Post：46.39±4.65cmで あ り 有 意 な 差 を 認
めた。大腿周囲径（L）Pre：47.33±5.04cm，Post：
46.72±4.69cmであり有意な差を認めた。下腿周囲
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